




























The Core Curriculum Discussed at the Library Science Education Seminar in 1963
 Compared with Plans for Subsequent Library Science Education Programs
Michie IKEDA
　　This article aims to reveal the significance of and problems with the discussions on core curricula 
for library science education that took place at a seminar held in 1963, and looks at those discussions in 
light of discussions recorded throughout the 1950s and 1960s. The author uses original documents, 
explains the objectives and activities of the seminar, examines details of the core curricula plans, and 
compares and contrasts the 1963 curricula with those proposed later.
　　The results highlight the significance of the seminar as the first organized postwar effort to produce 
a core curriculum based on then-existing programs for librarian education. The results also revealed the 
following three problems: the seminar members failed to determine detailed subject names in the 
curriculum plan, they did not include personnel of public libraries or of school libraries, and the 
members failed to refer to related documents that had been composed earlier.
Key words:  core curricula for library science education （図書館学教育のコア・カリキュラム）, plan for 
library science education program （図書館学教育科目案）, specialized librarian training for 





































































が発表された。1967 年 1 月に，藤川がセミナーで
検討されたセミナー案をまとめ，発表した10）。
（2）第 2期（1968 年～）
　1968 年に講習科目の 1 回目の改定が行われ，単
位数は 4 単位増加し，19 単位となった。
　1997 年に講習科目の 2 回目の改定が行われ，単
位数は 1 単位増加し，20 単位となった。
　2003〜2006 年に「情報専門職の養成に向けた図
書館情報学教育体制の再構築に関する総合的研究」




























































































































































































員 8 名，図書館職員 7 名となり，教員の方がやや多
い。慶應義塾大学関係者が多く，教員 6 名，図書館
職員 2 名で，出席者の約半数を占めている。表 2 は，
セミナーに出席した図書館職員の内訳を示したもの






　セミナーは 1963 年 5 月 11 日・12 日の 2 日間で
終わったが，セミナーとしての意見を総括できなか
ったため，後日改めて討議を続け，その内容を発表









































































































































































































































































































































































会は，1964 年 6 月に「図書館学教育改善委員会（小
委員会）中間報告」（第一次中間報告）を発表した。












































































































　2004 年 12 月に行われた意識調査をもとに，2006











③  LIPER 案は，基本的に大学院で実施すること
を前提にしているが，同時に学部での司書養
成への適用も可能とする。
































































































ミ ナ ー は，1963 年 5 月 11・12 日，1963 年 9 月〜
1964 年 1 月の間に 5 回開催されているが，浜田は
セミナーが開催されなかった期間（1963年6月〜8月）














































































































































































































26） 根本彰「日本の図書館員養成と LIPER の課題」『図
書館雑誌』Vol.98，No.12，2004.12，p.895-897.
27） 前掲 11）
28） 前掲 11）
29） 前掲 2）
（いけだ　みちえ　　現代教養学科）
